









This article examines how French sport world changed its relationship with Pierre de Couber-
tin in connection with changes in the international political situation immediately after World 
War I. And then, this is an attempt to examine that by focusing on the process over the Olympic 
Games in Paris in 1924.
After the World War I, as international sports games, matches and competitions became more 
active, sports became recognized as arousing nationalism, and the nation state became actively 
involved in it. Even in France, while sports were becoming more popular to the mass, people 
were paying more attention to the result in international sports competitions, and the govern-
ment is focusing on sports as a means of regaining its prestige.
In addition to trying to achieve excellent results in international sports competitions, France 
began to aim to lead the international organization of sports. Then, the model, that “one federa-
tion controls one sport” that spread to the sports world in France after World War I, will extend 
to the international sports world under the initiative of France.
While Coubertin didn’t like the new force in the French sport world, he continued to have infl-
nerce in the IOC. Thus, the French sports world and Coubertin were in controversy. However, 













































































ト』は，戦後の 1923 年には自動車のル・マン 24
時間レースを創設するなど，スポーツ大会の主催
や後援にも熱心に取り組み，新聞の売り上げも伸






























































































































































同じく 1920 年にはフランス外務省（Ministère 
des Affaires étrangères）が，海外事業局（Service 
des œuvres françaises à l’étranger）に「観光・









































































同大会には 19 か国から 1,415 人が参加したが，





























年 7 月 1 日法の成立以降は多くのスポーツクラブ
が加盟した．例えば 1890 年には 13 団体と 2,000
人にすぎなかった加盟数が，一次大戦前にはおお
よそ 1,700 団体と 30 万人に激増していた21）．クー
ベルタンもかつては USFSA で事務総長を務めて
おり，彼の近代オリンピック復興の活動の端緒と























あり，一次大戦前には 1,500 団体，15 万人の登録
者を有する一大組織となった24）．
1905 年に政教分離法が成立したこともあり，




憂いたクーベルタンは，1906 年に USFSA の名
誉会員から退いた．これに対して USFSA や各種






















高まった．こうして 1908 年 5 月に作られたのが
全 国 ス ポ ー ツ 委 員 会（Comité national des 
sports, 以下「CNS」とする）である27）．





























気 の ス ポ ー ツ で あ っ た サ ッ カ ー に 関 し て，
USFSA に反対の立場でつくられたフランス連盟
間委員会（CFI）は，1913 年に国際サッカー連盟























ていく．CNS を構成する連盟は 1919 年には 22




























































に 就 か な く と も，1908 年 の 国 際 水 泳 連 盟

























































































































































































は，1924 年が IOC 設立から 30 年の記念である
ことを理由に，パリ開催を希望した．そのことを
綴ったフランスの関係者宛の書簡が 1921 年 3 月
20 日の『ロト』に紹介されている．
達成目前のその固有の偉業から考えれば，入念





































































































































































14 個，銅メダル 13 個で，アメリカに次いで 2 位
となった．だが，1 位のアメリカは金 45 個，銀
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